














Shift of The News Reports of Radiation in Lifestyle Information Programs




 This paper uses metadata on terrestrial broadcasting programs in the greater Tokyo area collected 
and stored by the Hosei University Environmental Media Archive to analyze reporting on radiation in 
lifestyle information programs. Our analysis used the KH Coder text-mining software to analyze content by 
the terminology used in the metadata.
 First, the results of studying data split into half-year segments showed that while the topics reported 
on in each period did show some changes over time, when viewed from an overall perspective there were 
no sudden changes in the topics themselves. Rather, it could be pointed out that the structure of reports 
on radiation was formed through various coexistent topics increasing and decreasing in volume. At the 
same time, a look at the interrelations between words and phrases in monthly data shows that sporadic 
topics not directly related to the earthquake that was a topic of interest at the time, such as the criteria 
for choosing foods, issues related to resumption of operation or accidents at other nuclear power plants, 
and issues related to leakage of radioactive water, were reported in ways loosely connected to reporting 
on the accident at the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant. Lastly, this paper reconsiders the results 
of the above analysis within a theoretical interpretive framework, pointing out the importance of such an 
analysis for elucidating how the sequence of the flow of reporting on television forms what Derrida called 
an “artifactuality.” We also discuss the limitations and possibilities of media theory analytical methods in the 
handling of archive data as case studies.


































































































































































































































　こうした観点から、本稿では早朝 4 ～ 5 時台か























あたって、素材は PTT 社 SPIDER_PRO が提供
する、番組メタ・データを使用した。SPIDER_

















































































































02-06_加藤_Vol5.indd   150 15/03/10   15:54
151
生活情報番組における「放射」報道の変化
ある用語 ― この例では ʻ 福島第一原発 ’ と ʻ 東京


























































【図 1：SPIDER PRO によるメタ・データの記述例】
 






　ところが、「13 年 3 月－ 8 月」「13 年 9 月－

























































































年 月 年 月11 9 -12 2
年 月 月12 3 -8
年 月 年 月12 9 -13 2
年 月 月13 3 -8
年 月 年 月13 9 -14 2
年 月 月14 3 -7
※総抽出語数（使用）541,365(233,313), のうち、出現数 180 以上の 177 語から特徴のある 60 語を表記











































































11年9月-12年2月 720 (12.87%) 452   (8.08%) 119   (2.13%) 206   (3.68%) 71   (1.27%) 197   (3.52%) 5594
12年3月-8月 264   (8.17%) 279   (8.64%) 97   (3.00%) 318   (9.84%) 36   (1.11%) 74   (2.29%) 3231
12年9月-13年2月 56   (2.81%) 64   (3.21%) 19   (0.95%) 246 (12.34%) 45   (2.26%) 19   (0.95%) 1993
13年3月-8月 186   (6.48%) 46   (1.60%) 54   (1.88%) 51   (1.78%) 20   (0.70%) 522 (18.18%) 2871
13年9月-14年2月 120   (4.91%) 83   (3.39%) 11   (0.45%) 34   (1.39%) 37   (1.51%) 552 (22.57%) 2446
14年3月-7月 23   (2.02%) 40   (3.51%) 10   (0.88%) 42   (3.69%) 10   (0.88%) 90   (7.90%) 1139
合計 1369   (7.93%) 964   (5.58%) 310   (1.79%) 897   (5.19%) 219   (1.27%) 1454   (8.42%) 17274
カイ2乗値 352.481** 262.467** 68.904** 519.922** 26.255** 1466.114**  
（＊＊ P<.01,  ＊ P<.05）









3 月－ 8 月」の汚染水漏れ事件が浮上した時期に、
一度割合が増えてはいるものの、両者は原発事故







































































































































特集の組まれやすい 3 月と年末 12 月以外で件数
の多かった月、すなわち「2011 年 10 月」「2012



























02-06_加藤_Vol5.indd   155 15/03/10   15:54
156
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【図 5：2012 年 10 月】
 
【図 4：2011 年 10 月】
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＜特集論文 2＞
【図 7：2013 年 9 月】
 
【図 6：2013 年 5 月】
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